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大墜院皐生器準士 開 口 正 郎
Influences of Acute Intestinal Obstruction upon 
Renal Functions. 
IV. Effects of Administration of Sodium 
Chloride and Fluid. 
By 
Dr. Masao Sekiguchi. 
〔Fromthe Surgical Clinic (Director: Prof. Dr. K. Isobe), Faculty of l¥fedicmc, 
Kyoto Imperial Universily.J 
Of the various chemical changes that take place in the Llood and tissues of the bod｝’ 
as a result of high intestinal obstruction, the folc川 ingfacto1百 attractour keenest 
attention : 
I) An abnormal increase in the residual nitrogen in the blood. 
2) A pronounced decrease in the sodium chlor吋econtent of the blood and the 
body tis~ues. 
3) Depletion o「fluidin the blood and the tissues. 
Concerning l• 1 the abnりrmalincrease of residual nitrogen in tliじ blood,J ha、じ pr巴、iuusly
stated that it is caused lザ anaccelerated destructiυn of protein of the tisu凶， andby 
functional impairment of the kidneys, both of which 乳児 broughtabout by acute ileus. 
In ~！1e p1百 entstudy, I have attempted to determine what effect an abundant supply 
of soclium chloride乱ndwater might have on the course of ileus and functions of the 
kiclney. 
For this purpose, an artifical obstruction was established in dogs, and the salt and 
fluid were administrated in the form of 0.85% solution of sodium chloride or 2 % 
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glucose 出1]utionby subcutan巴ous けl intravenous injection，りrby infusion into the 
intestinal canal below the obstruction. The resultsυbtaine<l w巴re, in general, as 
follows : 
1) Admin ;tration of l乱rgeq uantilie且ofnormal salin巴 bydaily inje正：tionof 500 c. 
to a dog in which a simple obstruction at jejunum 川 S produced, mode則自 the
degree of reduetion of the salt in the blood, reduces the intensity of the renal 
functional impairment. In this way, it is possible to prolong the life of the animal 
and improve the prognosis of the individual case. 
z) In those cases in which a segment of the jejunum occluded at both ends, it 
is impossible to reduぽ the functional descension of th巴 kindneys,although the 
sodium chloride content of the blood may be maintained at the normal level. 
Neither is the length of life in臼uenced.
3) The reason for the difference in the effects of administration of the salt and the 
fluid lies in the di仔erence in the cause of death from the 1¥・け formsof ileus. 
¥Vher巴as,in a simple obstruction death is attributable mai日lyto the abnormal reduc-
tion of water and sodium chloride, in obstruction in which both ends of the intestine 
are occluded, deatl1 is brought about by the action of tりxicmaterials produced in th巴
occluded segment and by peritonitis from necrosis of the intestine. 
4) Administration of concentrated salt solution (50. c. of 10 % sodium chloride} 
to an animal in which intestinal obstruction has been produじed,a re<luction 
of sodium chloride content of the blood is controlled, but, the renal function becomes 
steaclil¥' impaired, and the life is not proloロgeclin the least. In other 1vords, it is not 
possible toけbtainthe desired result by supplying the animal with sodiun: chloride, it 
the quantity of fluid supply is insufficient. 
5) Administration of large quantities of glucose solution (500 c. of z % solution 
dail¥') to an animal with ileus makes the reduction of sodium chloride in the blood 
more rapid than when nothing at al is given, and renders the prognsis worse. 
6) Administration of large quantities of normal saline by proctolysis to animals with 
exp巴rimentalileus prevents the reduction of sodium chloride of the blood, and lessens 









































雌モ，就中化皐的鑓化ー於テ， 子＼·人 Ji主：U~ ヲ品モ喚起スル所ノモノハ大凡さ大ノ 5馳ナリ n
・i. 血液中残徐窒素ノ異常ナル精加
Tileston and Comf，りrt1914, Brown, Eusterman, Hartman & Rowntree 1923, Gatch, 
Trusler ＆λ＿rers 1927. 
:2. 血液中食揮ノ若l閃ナル減少
Hastings and Murray 1回1,Haden and Or r，堀iL昭和2年， Gatch,Trnsler & Ayers 
1927. 
3. 血液rl，併ピニ各組織rl1ニ於クル水分乏失





Mac. Callum及ピ共ノ共働者19:20,Brown, Eusterman, Hartman & Rowntree 1923. 
左右中，残徐窒素ノ，：~~ ii;~ ナ Jレ I付加（第1[(\n，食臨ノ著明ナル減少（第2悶子）及ピ水分ノ乏失
（第3!A¥子）ナ JL-3者へ最モ顕片ナJレ事寅ニシテ，之レガ、L 'f レタス ·1~~·1~~.；死ヲ悲起スル ri..1.:r­
トシ テ京大ナル同県関係ヲイTスルコトハ， ？kフペキ依地ナキモノト思考セラル。
第1[1'ト子タ Jレ踊ufr残徐容素／増加ス Jレ1；（［：五lニ就キテへ Brown F.usterman "f；及ピ Mc.
Quarrie and Whipple等ノ腎臓機能｜明暗説アリ。余モ亦－比ニ腸管閉塞時二血中尿素ノ逐時
1082 日 木 外 科 費 嗣 第 JO 傘 第 " ・h 披
I怜力日スルコトヲ寅験シ，共ノ！！日JI；＼ハιfレウス寸時ニ於ク Jレ搾内組織蛋同ノ異常崩壊ト腎臓
機能ノ比明ナ ）＂・障碍ニ蹄スペキモノナルコトヲJι主セリ。
~~L! [A¥ J’タ Jレ血 rfr 食関一社ノ，.，，貢少スルコトニ！？討~＇ Pf1メテ報；＇； ・ヲナセルハ！＼Tc.Call日11ト
~u~同研’J'C者写ニシテ，共後日吋en and Orr ー ヨリテ麓乙此h・阿ニ閥ス ）~研究費表セラ
レ，背ヰク ，f~.iJ＼！.ノ注目ヲ芯クニ王レリ。同氏等ノ、食府減少ニ五 Jレ民（ IA;\ ニ就キテ，三欠ノ ~fl キ
化・繋カ・f!rLA：ヲ想像シ，食臨カL t レクス＇l:J：~ヲ r!•手日スルニ利JIJ セラ Jレ、ナリト説明セリ。
X + NaCl + H、CO-:= NaHぐO,+ X HCI 
イ1・-f物質 素曹 J.~荒物'f1
自[Jチ食蹄．ガトよlLイオン寸 ト ClL f才ン1 トニ分解シ， Cl Lイ才ン「 ハ戸斤謂 L1レウス寸
器物ナ Jレモノト結合シテ悲ニ無毒性物！＇.＇（ヲ 初生ス。印チしクロールイオン1カ。毒物 rJ~和ノタ
メニ 2ユ Jfc ニ利月j セラ Jレ、結県，血~J r食臨是ノ減少ヲ，む起ス Jレ壬ノナリト説明セリ。
堀江氏ハ首i1立腸管閉塞時ニ於う Jレ JTI L山，皮膚，筋肉，肝，腎， WI＇ ， 脳及ピ各部腸色：~事ノ
各組織rドニ含イ1 ス Jレ食l(i.~ :jl：ヲ定長 シ，Aニ等組織，，，ニ於クル食時合長カ判？康時ニ比 L減少セ
ルコトヲ訟メ．且ツ腎臓ヨリ排池セラル、食略量モ同時ニ減退セノレコトヲ貫mfi!セリ or(1iシ
テ開港部以下ノ腸管2内’会中ノ食臨合イj量ヲ定日セ Jレニ＇ ti~d ラ ス‘モ ，健康時ニよヒシ約 6 悦ニ
ヰ［｜首スル食臨 ノ I片加ヲ琵見シ， Eツ共1·~1支配下ニア Jレ腸間膜静脈血ノ、他till ノ静脈血ー比シ，
食｜税申ヲ低減シ居Jレ事賓ヲ殻見シ，閉定時ニ於タ JしたIJ,¥i減少ノ）！；（［A;¥ハ， 1im;川：ニrlJレ晦化物／
m欠ト同時ニ，間各以下ノ腸管＇ l"l'frヰ1ニ蓄杭停滞ス jレコト ニI＼＼ルモノナラント断定セリ。
次ニ第31.1\\ 了．タ Jレ水分J三欠／ ；事寅ノ、 Jng~a
モ明白ナ Jレ所ニシテ， Braun u. Boruttau, ！＼［乱C Lean & .¥1Clries, Har 
ノ諸';,f（ハL f レウ ス 1死ノ；最モ｜：要ナ ）~ )}j~ FJ.：］ハ関内j夜分ノ減損ニアルモノナリト論／＼牛問
J＿＼； ノ 、組織中水分ノ乏失スル結県，各＊rnJJ包ノ前作用ヲ＇1'1 il1者ス Jレ ト説キ，よ洋ノ日lH~何レモ水
分ヱソ、ニifi:-Jc・l'Iヲ世クリハ
h~；ノ Jm ク腸管閉塞時ニ，食r(i.ff! 111＇ ピ ニ水分ノ iiiルかスルコドハ，しイレウス寸死ト緊積ナ Jレ
［）（＼以 r~討係ヲイI ス Jレコト fifj ラカニシテ，ノト此ノ M4'1f ヲキllJ給スル時ハ， II弘行i羽虫i1'1＇ノ橡後ニ針
シ如何ナ Jレ好~~ヲ及ボスペキカヲ検ス Jレコトハ高タ興味アル fl\l題ナリ n 而j シテ丈l猷ニ徴ス
ノレニ，之’~r ノ干rll給ヵ余ノ所；；；·；抗lfi.:H’タ Jレ腎臓機能障Ti'Jニ向ツテ，如何ナ Jレ影響ヲ及ホ‘スペ




,::11:r.11ル'i'::1rJ?；＇~＇11目F. ノ揚 ｛－） 二於テ助lilk:r [食照；［： / il1J(；辻ス Jレコトニ開 シアノ 1¥ c. ('al um, 
関口． 念’M腸管閉塞症ノ腎臓機fi't＝－及ボス影響ユ就テ ］（）白；l
Haden and Orr，堀江，岩島氏苛：ノ寅験セ Jレ所ナルモ，之レカ＇ i1flとト腎臓段能トノ閥係ニ
就キテ同時ニ検索ヲナ七 Jしモノナキヲ以テ，余ノリじツ賢験的［：＇：j位U~／!flj~ ノ際ニ於う Jレ， .rfJL
if主食臨fj：ヲ'1:；日測定スルトAニ腎臓機能ノ推移ヲH日検斉スルコトトセリ。
貰験動物ハを｛；／；健康ナ ）~雌犬ヲ使川ス。 i~J 私立：；1 ノ様式ハ腸管ノ 1 部ヲ切断九断立；Iii ヲ
開。吋返縫合ニヨリテ閉鎖シタル輩純閉辛ト．腸管； J 1 部ヲ完全肱：~シ，共ノ上下郎チ輸入













第 1 表 第1伊~ 166披犬甲信重 7.2］［，第l表参！日育
問問｜翌！？円｜和主l九世l 戸
! - i ～｜手術施行
i I 日I 5：！〆／｜ 74 ! 九三 元気ヨシ， u医吐ナシ
2 I 4' 1九II I (]!) I 487 i I司上
3 4' 46" 1 6:1 
4 5' ：！：；ノI I 58 










第1日第2日＝ノ、w)J物ノ、元気ヨ夕日匹吐ヲ来サズ。第3日頃ヨリ精元気衰へ＇ 7Jc7 輿 7 レパ好飲スノレモ D~
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ノ、萎縮ス。腎臓浮腫肥大ノ感アリ。
第 2 表 第2例 1675),t;lz:♀憾重 5.5延，第2表参！照
経過日数 初5苦寺 持 量 1n111H主臨泣｜ 備 考日間 i ド（！！：% • 川＇ I
高if日 2' :81 戸 il [>2~ 正常時検査。 手術施行
:!' ］；）げ 問、〉 491 元気ヨシ， H医吐ナシd】
勾。 4〆 3Vノ 64 47:1 Lパ：－＇， Lミルク＇ 7輿7レパ食スルモll'!吐ス
3 4' 311 61 418 元気哀7様臥ス
4 ｜日I ]911 44 365 確＝l匪吐ス









第 3 表 第31fiJ 1白川犬♀飽重 7.4託，第：〕夫参照
経過日数 i械時間｜蜘%量｜門調量｜ 備 考
前日 I a1 49" I a g I 4s1 1正常時検査
' 一 ｜ 一 ｜ 一 ｜手術施行
サ
dー
4' 5〆／ 70 462 元気ヨシ目匪~tナシ。I }611 ():1 425 同上
5’4711 61 420 同上
4' 5111 63 408 褐黒色／液ヲ多量＝lJ!1吐ス
G' ：！γ／ 59 ；向G 元気ナク歩行ヲ好7 ズ
C:' 3011 52 :lG4 元気衰へ＇／i!,•I半力日ハ yレ
















関口 念性腸管閉塞症／腎臓機能ュ及ボス影響ニ就テ 11185 
1:,f} 2項耐端閉塞ノ揚合
第 4 表 第l例 168放犬平穏重 8.6延，第4表参照
経過日数 初竣時間 排池%量｜血常貯｜ 備 考
前日 31 4111 70 493 正常時検査。 手術施行
5' 2911 68 502 元気ヨシ， PJ!l:吐ナシ
2 同上
3 21 44" 60 497 食慾アリ71'多量＝飲ムH匪吐ナシ
4 31 3011 54 481 ＊ヲ欽ム，日匝吐ナシ
5 41 1611 63 41~ 食慾ナシ，元気衰フ
6 6' 4~＇〆 47 436 横臥λJレノミ， 7}C7少量ノム曜吐ナシ









第 5 表 第2伊~ 169披犬平燈重 6.lJi王，第5表参照
経過日毅｜搬時間｜脚均一止盟理主｜ 備 一三一



































1 l出i 日 本外科資幽 第 10 ~き 第 3 披
第 6 表 第3例 186披犬中健重 8.4延，第6表参照
経過日級｜械時間 排f世%:1ま I ル而y必＇；！~、｝~·＇i~!il: i 備 考
前日 ：γ45" 75 478 正常時検査。 手術施行
~I 521ノ 71 476 桜臥ス
i ．リ 21〆f tー・：； 』！＇）~ 元気恢復λ
．， 5' 14ノノ 68 J：）り fi;必ア p' p区吐ナシ
4 61 12’〆 62 474 元気衰7
5 30' tU現セズ 痕跡 』：；時 念激＝脱力シ 2時間後死亡
第；〕日頃マデ元気ヨ夕食慾アリ少量宛食物＊等プ掻取ス。英後念激＝脱カtv.1：伴シ黄褐色液7Ul!i吐シ
死亡ス。生存日YJX5日1時間。






1. 本日仏軍純間本ノ揚合ニテハ初期ニハノ乙礼ヨク咽Tll：ヲ＊サズ0 ~'i01:1 jうすi江'iHlばiヨリ
日出町｝：ヲ!J;I'iU・！シ， 1tYL＇！ナク僅カニ＊ヲ飲 ドス Jレモ（次メハ暫時ニシテ rこレヲI恒吐ス。慌伴Jlt力
~J（ぱうニカfJ ハリテ何ニ寸iJレ。生イ千日数ハ’｜、：EJ川l:!l.¥01¥lナリ。
2. ~腸附端IW~ ノ場合ニハ，第3f:-1）う寸ミ江561:1i:flョリ j亡＇<cHf1j哀へ， !)/j f蹄開トナリtEシ
クl'i・，・，：スル能ノ、ズ。筋肉ノ措揚，脳イしノ蛸J-.;, J阪神ノ微弱州政＇·~·； 7）；~ Y.!l ナ ｝~ 中毒症IV：ヲ呈シ
途ニ＋じ亡ス。比較的よ朗ニ至 ）~ '7デ食慾ハil'~：.：. 七 ス・。少量ノ；食餌ト水分ヲ繍耳元シ．而そ幅
削： ヲ~ミ サ ズ。此せ：ノ！鮎ハ？戸純閉送ノ 場合 ト 大 f ニ趣キヲ異ニスル所ナリ a 生存日数ハキ：均
6日6時間ナリ。
3. 血液食｜抱；I：：ハ Y1~純閉塞， N~端閉悲ノ イf•J レノ場合ヲ問ハズ逐日減少 ス。此賄ハ H且den
and Orr，堀江，／＇.：－島氏’t：ノ 諸家ノ成総ト一致ス。而j シテ ~I~純閉塞 ト i~4端閉塞トヲ比較スル
ニ問j斤／」lb；－；－ニハ食臨ノ減少急峻激烈ニシテ， J；明ニ寸i レ川 詰シク jl~ キ数値ニ逮スルモ，
後x－ ノ場｛「ニハHJ減少ノ度続出ニシテ， UIJJニボJレモ（iliX棋ノ低キ］数値ニ到達ス JL・ コトナ
キヲ常トス。
rwチ＇！｛！.純閉2草木期ニ於 7・ ｝~食臨量↑E1f也ハ320堰ニシテ i~ij!J，出閉五三米期＝於ク Jレ .1Hu'.iハ－！-12
Eナリ。如JtfiP,-1り］ナ Jレ数値ノ差ヲ主化スーツキ，共ノ I：ナ Jレ理由ヲ村山ス Jレニ，恐ラクハ古1i
~~ノ ：~n キ差賄，自日チ＇f{i'.純閉塞ニ於テハ，一方咽It!：頻設シテ胃液中ノ臨化物ヲ乙：1（： ニ ii'i 'l:.::, 
他方全ク食慾ヲたヒテイ11J苛；ノ柿足ヲ ナシ件ずJレニばシ，刷端閉塞ニ於テハ， ~JIJJニ _:f. ）レ 7
デダf；ドH匝I！上ヲ政スル コトカ！~キヲ以 テ， JI出 l!I：ニヨル食臨ノ乏失スルコトモ砂ク．且ツ少量ナ
閥日． ；急性腸管閉塞1定ノl腎臓機能ニ≫.ボス影響＝就テ 1087 
ガヨ食物，水分’yヲ掃取スルヲ以テ食慨ノ干rl給ヲナシ得JレニrJJレモノナ Jレベシ。










































,I' :! I＇〆 I 66 
4＇』 Li＇’！ 65 
61 '!,/' 6~ 























11ベバ 日本外科 't'f 幽~~~ 11 Of: ＇浪，） ~虎
Lフタレン1排池試験＝於テ，末期＝近ヅクマデ(;JjfeX時間交ピ排i'I!:量ユ著明ナノレ獲化ヲ認バズ。第8
日頃ヨリ始メテ著明ナJレ出現遅延アリ， 2時間俳f世量減少ス。




第 8 表 第2例 190披犬早憾ー重 5.8延，第8表多照
経過日放 初費時間 排池%111: ! J(i1.i(主｝J):•(ifil I 備 考
前日 :J' 4211 戸tο戸 5Hi 正常時検査
。 手術施行，午後食醗水注射
1 41 。／ /() 51 I 横臥～午後食堕水注射
】り :;1 5211 71 4f!O 元気恢復ス， H匝吐ナシ，同上注射
3 51 4ろ／ 68 502 元気ヨシ，同上注射
4 3’5811 71 壬85 タ . 
5 41 3011 59 46:l . ク
6 6' ll〆／ lj~ 4~5 元気晴ナシ＇ n~吐アリ，同上注射
7 午後食臨7］＇－注射
8 51 17ノ／ 67 479 元気ナシ，横臥スJレノミ，注射同上
9 s，、γ、， 63 4~1 糞臭アノレ青黒液um吐，注射同上－け
10 6〆 1811 50 410 高度二議痩シ1.!¥'I半ス，注射同上


























480 食慾アリ，＊飲ム 3 同上泣射
506 ノ' ク タ


















































第 10表 第2-f!J 173披犬甲骨堂重 8司9延，第10表参照
経過日数 致15費時間 排池%量 「｜市叫蚕／扇c1t＂＇長1つ 備 考
前日 21 3111 78 5:!0 正常時検査
。 手術施行，午後 2時食趨7]1:注射
I 3' 1011 72 4日5 元気精ナシ，同上討，射
、〉 1’ 311 41 S:!ti 元気恢復ス， H匪吐ナシ，同上討射
巴。) 4' 25〆ノ 63 4日3 食慾ナ行 7)1:ヲ飲ム，同上注射
4 5' 1911 50 447 横臥h 同上注射
5 。ノ 44" 28 501 念激＝脱カス，同上注射
屍トナリ，周囲ニ順吐物アリ。











王ル。生存日数平均10 日 22時間ニシテ，之’·~r：食｜盟併ピニ水分ヲ供給セザJレモノ J lj三l~11U1ミ
日数 6日2時間ニ比シ， 4日20時間ノ延長トナル。印チ軍純閉塞山ノ場合ニ生理的食盟＊ヲ
旬円大量ニ注射スルコトハ．本症／議後ヲ fif良ナラシムル上~ 1f!:・ kナJレ効・!f':ヲ驚ラスモノ
ナJレコトヲ断ジ得ペシ。
翻ツア文献ニ1ixスルニ， 1912竿ー Hartwelland Hoguetハ十二指腸閉塞ヲ施シタ Jレ犬ι








ゼリ。 Haden<tnd Orr, 1923，モ亦犬ノ貫験的十二指腸閉塞抗ノ場合ニ， M日500克ノ；生理
的食照水ヲ！之Fニ注射シ，共ノ生イ千日数ヲ3週間以上ニ延長セシメ得タ Jレ例ヲ報告九食関






注射ヲナサザJレ揚合ニ比シ軍純閉塞ノ揚合作えシキ7象後ノn化ヲ ＇￥ ~ 件ズ。生存日数ヲ比
較ス Jレニ，注射ヲナサザJレ時ノ’I＇：均5日8時間ニシテ. ¥H~· ヲ行フ時ノミl°'l{j ノ、 7fl8時間ニシ
テ．僅カニ1日ノ延長アリタ JI,ニ過ギス．。
3. 如斯生理的食臨＊ノ補給ガ軍純閉塞ニハ卓越セ Jレ効果ア Jレニ反シ， i柄端閉審ニハシ
カク著効ヲ驚ラシ件ずJレ事貫ニ閥九共理由ヲ考察ス Jレニ，主トシテ此等rim種閉塞／死｜人l
ガ異Jレ知ニ起［I¥]スJレモノト 0ヘラ Jレ。自日チ元＊高位軍純閉塞ノ揚合ニハPW!lJ：頻設シ，加7
Jレニ食慾うそク（吠之スルカi"1i）（；..急激ナ Jレ＊分ノ減少ヲ悲超シ．之レガ死lへ1;I1~ ¥ i'z',¥"1Jヲ務
ムJレモノーシテ 問リ；•JJ!)；管内’作物併ピニ腸恰：粘膜ヨリ U·,t'iミス Jレ毒物ノ rfI志ハ従r'l・J役古1jヲtilt





i'i化吸収ノ作用ヲ叉ク Jレコトヲ件Jレガ故ニ之下ノ；吠乏ハサ／ミ大；ナラス・＂ o ~D チ死閃ノ重大
要素ハ麟丘セ Jレ閉塞腸管『r~ J内宥併ピニホ＇； IJ見エ起[A］護メ！：：ス Jレ1i：物ノ中市ト．過度ニ膨i前七
ノレ似 'i'i；ヵり；死二陥 ）＂＊·＇；果続投ス Jレ2ソ［~［：泌ii'~··l'I 腹膜炎トーシテ．食店追及ピ水分ノ脱l;flハ従的


























































































1002 日木外科賓画第 10 巻第 5 競
奇~：：日目ヨリ Uf;11止ヲ校内第4 日頃ヨリ衰弱シ始ム。閉塞ノ蛍初ヨリ食慾7 シ。失第二日匝吐頻［uJ トナ
リ， B7逐フテ衰弱加ハリ，第白日二死亡ス 生存日iJ;{, ・'> B i時間










I 76 I ,-,12 l正常時検査
- I - l手術施行，午後 2時食酸水注射
前日 21 2711 。
31 2011 







4:1 .)03 t¥(＼伴甚シ， n匪止頻回，同上注射












経過日数 ｜ 初後日寺問 I tJn世μ





~ 31 1611 
:1 201〆:l 
4 4' ;:.)' 
，〉 51 811 
4ノ 4111




































第 14表 第2例 1!J5i皮犬♀骨量重 10.6庖， 第14表参照
経過日数 苦l）俊時間 排池%量｜血寄金庫量｜ 備 考
前日 5’ 2" 68 493 正常時検査。 手術施行，午後食堕水注射
1 31 48〆f 向t。ム 511 横臥〈，同上注射
2 51 1511 70 490 ＊ヲ好飲ス，同上泊：射
3 41 ~8ノ／ 64 503 H匪吐ナシ，同上注射
4 51 39〆／ 68 491 元気衰フ，同上注射
5 7' ]6リ 53 520 悦伴ス， II~吐アリ，同上注射
















ーモ僅カニ 10時間ノ延長ヲ見Jレニ過ギズ。印チ軍純｜羽主主ト削端閉塞ト l{nj レノ揚｛~ ヲ／：＼］ハ
ズ，濃厚食盟水ノ注射ニヨリテ，印チ食盤ノミノネrl給ヲ l：トシ，水分ノ干rl給ハ似メア少量
ニ JI二ム ）~時ニハ，閉フ1~~1°1~ J議後ヲ良化セシムル事能ハザJレモノナリ。
Haden and Orr ハLクロールイオン1ガ所謂Lイレクス「毒物ト結合シ，無毒性物質ヲ1-年
成スルナラントノ化早式ヲ想像シ，食盟ノ毒物r[1和作JTヲ提i呂シ，濃厚食盟水ノ効果アル
コトヲ論ジタルモ， Copherand Brooksハ食臨飽和液ノ何等毒物r/1和ニ効県ナキコトヲ賞
Iυ：14 日 本 タ十 不平 資
験詮明 シ1;iiKノ，;J占ヲ反阪セリ。
画 主，E. , 10 巻 第 ~ I) 宮島
~~他 Coleman ハ！腸管閉盛時ニ声idk食l~i~ ＊ J投興ハM物1/1平日的ニ効県アルコトヲ述べ
臨床例ニ於テ 3%食｜瓶＊ヲ手術i〕日エ注射スレパ，手術ニヨル死亡率ヲ低減セシメ共ノ7象後
ヲ良化セ シムト云へリ 0 {J~ ノ質験ニ於テハ濃厚食1車水ヲ m ヒ，食堕ノミノ布｜｝給ヲ I: トシ水
分ノ給興ヲ従トシタ Jレ場合ニハ，生£1.1的食臨＊ノ場合ノ如キ著明ナ Jレ効＊ヲ事グf'Jサソレ結
よI~ ヲ得 タ リ。
、〉 10%食盟水ヲ以テ't:f：日5瓦ノ：食鞭ヲ供給スル場合ニハ草純閉塞エ於クル食鞭減少ヲ
緩和セシム。 ~p閉塞ノ末期7 デ著 シ キ食臨ノ減mヲ＊サズ。雨端閉店エ於テハ食醗量ノ動
揺ハ生理的範閤ヲ住＊シ， ；末期；.：：￥.；リテ腎機能ノ京港ス Jレニ及ピ膿内エ蓄積セラ JレJI-傾向
アリ。





高位腸Afi；閉注品；ノ｜宮古ニ血液｛井ピニ各！版協1/1ニ於ナ Jレ水分ノ減損七 Jレコトハ Ingvaldsen 
¥¥'hipple, Bauman and Smith, Engels 及ピ堀江氏＇＇！；ノ j知~"i：セル所ニシテ， Braunu. Borultau 
ハ中毒妃囚~j~ヲ排除シ，酷液乏失ニ起囚 ス Jレ ll儲貧血ガタ己／ q ノ 早大ナ Jレモノト品ジ，！＼le. Lean 
礼nd九ndriesモ亦血行， iH巴管 ノi困沿ガ脳循環系統ニ障碍ヲ悲超シ， 之 レガ・＇L1レタス1急、
性死ノ主要JitL!;Iヲ構成スト漣ペタリ 0 ~~他 Wilkie ハ問答腸哲＝並ピェ門脈系中ニ艦液ノ偏
在蓄積アリテ一般血竹；系ハ空虚トナリ組織ハ乾i閏IJ状態エナ ル ト云 ヒ， Hartwell and 
Hoguet ノ、 H匝11.l：ニ rl1 ｝レ水分ノ l-~i耐d ガ死／ii：＼ノ重大事事iナリト論 ジ脱水河／ ＼\j;Jt ヲ立テタリ。
余ノ、 I前j 1；·；：ニ於テ／~'j'J ；＇~ll寺ニ濃！？：食盟＊ヲ ji：射シ，：-i:トシテ食臨ノ供給ヲ企テ共ノ効果ヲ検
シタ JレヲLソ、テ， +.:1；·~ニ於子ハ大量 J (J¥j均州市北ヲ注射ス Jレコトニヨリ， l：トシテ水分ノネ1/l




第2節 責 験 成 績
~;f}l 項 車純閉塞ノ場合
関口 急性腸管閉塞症ノ腎申融機能ニ及ボス影響ニ就テ l 1！の























第 16表 第2例 21!)盟主犬平骨量重 6.5庖，第Hi表多！！現
｜ ｜ ｜血液食糧量｜
経過日蚊｜初安時間 1排池%量 I m~／dl I 備 考
前日 I 5' :H" I 70 I 4!14. 1正治時除作
o I ー I - I ー ｜手術施行，午後 2時葡萄紡波注射





:! ，‘：1 3!11 り7 」み1 タ 4》
‘ . タ－， 
51 41〆ノ u•) 326 元気ナク横臥A，注射l司上















な｝:2 1J4 M<i端i閉＇）；1~ ノ場合
第1例 259放犬♀ ti豊重 8.2班，第17表参！！(i
GS ??? ?． ? ， ?
.-,:i ．－． ’》．，




21 4011 470 前日 74 正常時検査
手術施行，午後 2時稲荷:Wt波注射














































































































関口・ 念性腸管閉塞症ノ腎臓機能＝及ポス影響＝就テ 1097 
ニハ， ~~） 故後ヲ良化セシム Jレー｜二ニ効県ヲ皐ゲ件ずJレナリ。
:?. 宗腸r;mf!，品閉本ノ場合ニ於テモ， M日た量ノ葡萄糖溶液ヲ性射ス Jレ時ハ，共ノ＇ lミイ｛－Fl
JJ&'N~J7 日 1時間ニシテ，之レヲイ，，r~r ノキrfJ給ヲナサザル時； 'I＇：均日数 fiEl 8時間ー比スレ山山
カニ 13時間ノ延長ア Jレノミナリ。但シ’宅腸南端閉）；•£ ノ揚合ニハ生土r11的食盤＊引主射・シ，食
臨併ピニ水分ヲ同時ニ1rlJ給スル場合ニモ比・シキ効果ヲ資ラシ1'.J-サ’ルコトハ既ニri1Ji:<j';:ニ於テ
鍍j卓セ Jレ所ニシテ，雨端i閉'.J￥ノ死因ガ，肱：置腸竹：内ニ費生ス Jレ毒物； r[t g~ ト， I羽海開？？／
壊死ニヨ Jレ腹膜炎トニ在Jレ以上ハ， i伐分til給ガ効果ヲ率ゲf'JずJレハ自明ノ土1ナリト云フペ
ン。





居急激ナル減少ヲ惹起ス。 ~n チ水分ノ干！日給ニヨリ腎臓ノ排池機能カヨヒ較的末期ニ王Jレ 7 デ














スカニ就キテ検セントス。 ·JI:：ッ＇fili康ナ ｝~雌）~ ニ宗腸J担始部ヨリ約 5糎ノ ff[）ニ於テ宗腸~ft.純
閉寝ヲ設置シ．次ニ閉）i~ 下高II ノ断端ヲ人工肝F’J/.tief J方法ト同日iニ腹照ニ縫合シ，完J任問
揮ヲ生ゼシム。此ノ腸痩：ヨリ主三上三氏 Lカアーテノレ寸ヲ押入シテi手日500詑ノ生理的食E軽
水ヲ徐々ニ注入ス。 i:入後ハ庫孔ヲiド＇；（ク )i¥qQシテ食晦水ノ流出スルヲ防遁ス Jレモ幾分ノ流






































































理的動接ヲ認ム 1レノミ。第11 日著シキ致I~安時間ノ遜延アリ 2時間量亦顕著ナノレ減少 7 ~~シタノレモ，第12




i 血液食臨量排司1t% ：~： 11,;/1 



























関口． 念性腸管閉寒症，，脊臓機能＝及ボス影響＝就テ 1 <i9fl 
第 20表 第2例 200~），~犬牢穂重 11.7底，第20表参照
備 考経過日扱｜？桝目｜糊%量 11時色鮮l
一 一一 - 一一『一一 ，一時一 一ーー一－一－一“一一一一一一一一 ， 
前日 ;{' '23" 70 ・1!'.l 正常時検査。 手術施行，午後 '21l:'i＇食臨水注腸
4' 51" 70 48i~ 元気ヨシ， i':t腸向上
2 :v 14" 1)'2 520 元気ヨシ，~吐ナシ，註腸同上
。 4' '2G' G5 fr! 同 t
4 r11 11" 60 [118 食腸慾ナシ，＊ヲ好ムモ飲メパ嵯吐ス，注
同上
;) 元気ヨシ，注腸同上
6 :v 42＇〆 15 49九 向上
同I 4' 6＇ノ 10 465 同上
8 5' 10 / G9 4!Jl 同上
[) 4' 51" ()4 526 元気柏、表フ， 注腸向上
10 5' .，‘γ， I GI 4!l8 元気ナス様臥ス，泣腸同上
ll 同上
4' :W" 69 457 議疫力日ノ、Jレ，食慾ナシ， j土腸向上
13 8' 44" 66 ・!lO 同上注腸同上
14 6' 29'' 也、．， 510 機1卒盆々甚シ，泣腸関上
15 ] 2' 15ノ 24 .:;49 股カ樵伴シ，歩行目指蹴タリ，注腸向上







l. ；奈腸車純閉塞ヲ設置スル ト同時ニ閉塞以下ノ腸竹：ニ腸摩ヲ施シ，痕：孔ヨリ旬日 j三景
f生理的産開水ヲj主入シ以テ食鴨並ピニ水分ノ tfl＊合ヲ企ツ Jレ場介ニハ，動物ハ長期間ニ Ii_ 






ヵ、 Jレ食臨＊i比賜・ノ宇；効ヲ奏ス Jレエ 乞ーJレ理由ヲ付度ス Jレニ．恐ラクハ次ノ如キ機枠ニp,¥
ス Jレモノ ナ Jレペシ。 Qp チ｝亡~ミ健康時脇・：~；：ハ，上位ヨリ下位へ準鹿スル嬬動運動ヲ.；；；：；13,シ．
常－＝－ I二位脱）~：＇r"J ；内布物[Jt-ピニ謄YI-I隊波及ピ，］山：（t！；：ノ消化液ヲ下位腸管へ流ド愉芯セシム
ルヲ以テ生駒i的現象ナリトス。 X!iJレニ腸管ノ 1部ニ閉塞ヲ志起スレパ共部ニテ交通ヲ遮断
旦1', ’ル第~・10 第嗣資科外オζ日1100 
セラレ， u』T
｛宇，lとシ予：ク梗·~匡iリi態ニ陥 Jレ。 J祈クノ；立r.1 ク脇＂＇Yi：カ•＇ ;f更2匡態;I！｝：エ fr：；レコ卜ノ、， ソ／：事｜イl身既ニ生















3. 血液食時量ハ H ニヨリテ晴減ア Jレモ， 1E常時ノ量ト it~ グシキ懸隔ヲぅk タスコトナシ，
Qpチ生四的食鞭水ヲH日子J'10otモ’も主腸ニヨリテ干rl給スレパ，問権時ニ減損ス Jレ血液食蝦量







3. 定腸n，·組問·；；1~ ニ生理的食撫＊ヲ＇i:i:B ld1十ニ注射シ， 食店唱。Fピニ水分ノ干rl給ヲjf7揚
｛；－ニハ，血液食臨最ノ j耐nヲ絞相シ，腎機能｜管碍ノ程度ヲ刷、；成セシム。従ツテ生存期間ヲ
延 l＜＇：シ， ＇1象後ヲシテ {f~良ナラシムルヲ件。生｛千日数－＇I三 l~JlO 日：22時間ナリ。
+. 雨端閉ソifニFト：王I{的食機水ヲイJl,:lfrJスレハ＼血液食臨量 J1,・XJ[＼ヲJIミサザ：；レモ，腎機能ノ
低 I"スJレヲ免カレズ・。.＇！－： ( l数ノ延長ヲHJ11~＼＇ シ i'J ザJレナリ。
之等雨ff ノ X'/1 ヲ~ス所以ノモ／ハ M1者間ニ於クル托lq ノ l.： ニ FR Jレモノニシテ，軍-:1 
閥口． 念性腸管閉塞症ノ腎臓機能＝及ボス影響ニ就テ JIOl 








8. 腸哲：閉2匡時ニ注腸．ニヨリ生i阻！．的食盤＊ヲ干rl1給ス Jレ揚合一ノ、．血i佼食臨量 I／威少ヲ防
JI：シ腎機能I寧附宇ノl¥1皮ヲ
干rl給ヲナサずル易‘合 I31岳以上ニ延長 kシム Jレコトヲ得タリ。
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